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Abstract :  The social contribution of universities has recently attracted considerable attention. For the past 10 
years, universities have been concerned with social contribution as well as education and research as part of 
their core missions.
　Konan Women’s University has carried the slogan “Aspiring to be the Best Women’s University for Social 
Contribution” and has managed to fulﬁll this challenge. The university has revitalized its social contribution 
through all its members, including faculties, staffs, and students. In order to make a concrete analysis of 
its social contribution, the university has had to grasp the situation of teaching staff activities for social 
contribution.
　In this paper, I would like to examine the results of questionnaires on social contribution conducted in 2013. 
Through this research, it is clear that many staff members actively make local social contributions using their 
knowledge, skills and networks across various fields. The paper includes a summary of the characteristics, 
management and partners for social contribution by teaching staff. 
　Finally, I would like to present the issues around social contribution that our university will face in the future.
抄録：今、大学の社会貢献や地域貢献の重要性が注目されている。この 10 年間で、大学はこれまで
の使命であった 「教育」、「研究」 に加えて 「社会貢献」 が新たに加えられることとなった。























さらに 2005 年の 「我が国の高等教育の将来像 （答






























































































の 3 学部 10 学科で構成されている。教員数は 159 人
であり、学生数は 4,063 人の中規模の女子大学である











































































調査対象者は、甲南女子大学 3 学部の全教員 164 名
であった 1。アンケート実施時期は、2013 年 11 月か





回答者数は 149 名となり、回答率は 90.8％であった。
（2）アンケート内容について









実績」について尋ねたところ、「ある」 が 61.7％（92 名）









ろ、「ある」 が 55.0％ （82 人） であり、「ない」 が 45.0％ （67
人） であった。看護学科および生活環境学科が 63.6％、












































1 2013 年 10 月現在において大学教員として在籍している者を対象とした。
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